
































Based on the Shizuoka University of Art and Culture Arts Organization Census of Japan, this paper first gives an overview of the cultural 
foundations of local governments, making clear that the main functions of these cultural foundations are designation and management, 
and that little attention is paid to providing support for arts and cultural organizations. This paper then examines the history of the cultural 
foundations of local governments, taking into account their relationship with the Comprehensive National Development Plan—Japan's 
development master plan. This examination reveals that local governments issued a large amount of bonds in the 1990s not to promote 
cultural activities, but in part to respond to the national government’s strong push to increase domestic demand in response to the Japan–U.S. 
Structural Impediments Initiative. It was found that numerous public cultural facilities were built with funds from such bond issuances. Lastly, 
this paper considers the significance and issues of the cultural foundations of local governments from five standpoints: （1） the flexible 
operation of public cultural facilities and their double-layer personnel structure, （2） the growing number of experts in cultural promotion 
entering the "precariat" class, （3） the weakening of local governments’ cultural policies, （4） the decreasing in cultural foundations' funds for 
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件数 %※１ 件数 %※１ 件数 %※１
1949年以前 2 1.2 1 0.7 0 0.0
1950～1959年 1 0.6 1 0.7 0 0.0
1960～1969年 3 1.8 2 1.4 0 0.0
1970～1979年 11 6.4 9 6.1 0 0.0
1980～1989年 65 38.0 57 38.8 2 1.4
1990～1999年 77 45.0 66 44.9 4 2.8
2000年以上 12 7.0 11 7.5 137 95.8

































総数 Total number of employees 167 8,155 5,685 325 2,216 448 1,926 96
財団本部に勤務している職員 Employees working at a headquarter 167 1,818 1,456 149 459 110 238 14
　うち管理系 　Administration 166 754 640 82 152 31 76 7
　うち事業系 　Production 166 967 733 59 272 80 147 7
指定管理施設に勤務している職員
Employees of designated administrative
facilities
167 5,560 3,690 144 1,526 304 1,484 82
指定管理以外の管理施設等に勤務している職員 Employees of Management facilities
except designated administrative
facilities
167 777 539 32 231 34 204 0
総職員数
（資料）SUAC 芸術経営統計






回答団体数 Number of samples 165 -
総収入額 Total revenue 88,959,160 100.0%
基本財産運用益 Basic Asset Investment Profit 553,061 0.6%
特定資産（財産）運用益 Designated Asset Investment Profit 160,834 0.2%
事業収入 Sales 23,923,356 26.9%
指定管理料 Designated administration fee 50,080,539 56.3%
補助金・助成金（公的支援・民間支援）※２ Public and private subsidy 11,014,276 12.4%
　公的支援 　Public subsidy 9,309,336 10.5%
　　国　文化庁・基金
   National government
   Grant from Agency for Cultural Affairs
741,808 0.8%
　　その他の国からの支援    Others grant from national government 54,609 0.1%
　　地方公共団体 　　Local government 8,512,919 9.6%
　　　うち公募 　　　Public offering 25,658 0.0%
　民間支援   Private subsidy 320,970 0.4%
　　助成財団 　　Foundation 285,892 0.3%
　　　うち公募 　　Public offering 184,450 0.2%
　　一般企業 　　Profit corporation 35,078 0.0%
　　　うち公募 　　　Public offering 2,975 0.0%
寄附金 Donation 464,690 0.5%
　　個人 　Individual 57,996 0.1%
　　法人 　Corporation 406,694 0.5%
会費 Membership fee 214,902 0.2%
　　個人 　Individual 148,616 0.2%
　　法人 　Corporation 66,286 0.1%
その他 Others 2,547,502 2.9%
※２　補助金の合計は、未回答施設があるため公的支援と民間支援を足しても合計と合わない。






回答団体数 Number of samples 163 -
総支出額 Total expenditure 87,736,725 100.0%
人件費※２ Personnel expenditure 27,419,785 31.3%
　　うち　役員報償費 　Executive Remuneration 543,458 0.6%
　　うち　給与・賞与 　Wage and Allowance 18,359,416 20.9%
　　うち　非常勤職員報酬 　Part-time Remuneration 1,877,102 2.1%
　　うち　臨時雇賃金費 　Temporary wage 2,591,105 3.0%
物件費 Expenditure other than personnel expenditure 59,299,392 67.6%
　管理部門   Administration expenditure 26,679,791 30.4%
　事業部門   Production expenditure 31,081,475 35.4%
　　うち財団から芸術文化団体に支出している補助金     Grant for arts organizations 204,893 0.2%
　その他 　Others 1,538,126 1.8%
その他（債務返済等） Others (ex: debt repayment) 1,017,548 1.2%
※２　人件費のうち数については未回答施設があるため合計と合わない。














































公募 推薦 その他 選考委員会 財団内部 その他
助成 46 490 82.6 8.7 17.4 60.9 39.1 8.7
奨学金 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































配布数 回答数 助成あり 助成実施率 プログラム数 交付金額
都道府県 46 26 14 53.8% 26 20,699
政令市 19 12 6 50.0% 9 6,762
芸術文化財団 30 16 14 87.5% 16 32,083
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1 同報告における「文化施設」とは，県民会館，市民会館・公会堂，公民館，図書館，博物館，美術館，音楽・劇場，青年の家・自然の家，その他文化施設
（文化センター，コミュニティセンター，文化財センター，情報センター等）．また，対象となったのは，実地検査を実施した15道府県及び管内市町村等
の普通会計において平成6年度から13年度までに完成した１施設当たり事業費が10億円以上の箱物施設．
2 「プレカリアート（precariat）」とは，「不安定な」（precarious）と「労働者階級」（Proletariat）を組み合わせた語で，1990年代以後に急増した不安
定な雇用・労働状況における非正規雇用者のこと．
日本におけるアーツカウンシル的組織の現状と課題
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